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The electrocatalytic hydrogenation of ethylene dissolved in aqueous solution of sulfuric acid 
has been studied at the platinized platinum electrode. The kin~tic parameters hav巴 be巴ndetermind 
with the gas (ethyleneJhydrogen mixture) circulation system， Jnd the electrode potential has been 
measured during the reaction. The results suggest that the hydrogenation rate is controlled by 
the diffusion process of the ethylene and hydrogen， and flL~;:!llermore there is the effect of the 














































水素処理後の測定結果からエチレン反応次数 dlog v/d log PE， (PE '土エチレン分)壬)， ェチレ
(68) 
白金触媒電極によるエチレン水素化反応 (第1報)



















































反応次数の解析には通常得られている一般的表式 v=kPHm PE" に於し、て，水素圧力 PHエ
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図 4 電位経時変化(水素処理)
f七2H4:PH乞二 0.784 : 0.2/6 
. . . ..ー一一町・. PCzH今 :PH2 ニ 0.595:0405 、一『・.
PCz的:ρ'H2 = 0./76 : 0.824 






果水素処理後は，rn = 1， n = 0ムまたエチレン処理後は m= 1， n = 1が最もよい。このこと
は図-6に示した。
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図~7 反応速度(方法-3) t = 26.soC 
(72) 
白金触媒電極によるエチレン水素化反応 (第 1報) 73 
および中間組成の領域では不安定の度合が大きくなっていることがわかる。
反応次数も方法2と同様に解析した。その結果を図 9と10に示した。水素処理後は m=l，
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また水素処理後のエチレン圧依存性は低温になると 0.8次となり， これは 1次反応に近づ






































PHZ 0.35-0.87 0.5 1.0 26SC 
26SC PHZ 0.18-0.78 1.0 0.5 
(74) 



































































































































193幻61阿Far的 |同S釘伽加tatiね凶帥討仙耐…tJ旧1児cl 叫 IpE凸 叫 PH2ρ> 
1943 I Ri陀en呂cker引IFlow I Foi孔l 
1954 I Bond I Staticl Black 
1956 I Bond I Staticl A1203 
1956 I Bond I Staticl Si02 
1956 I Bond I Staticl A)z03-Si02 I -0.5 
1956 I Bond I Staticl Pumic I -0.5 
1958 I Schuit Si02 
1960 I Kazanshii I Cicull Wire 
1964 I Sinfeit I Flow 
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